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   N一（4一（5－Nitro－2－furyl）一2－thiazolyl）formamide （FANFT） demonstrated carcinogenic activity for
the urinary bladder of many species． The present study sought the metabolites of FANFT in the
urine of rats fed this compound， and determined their mutagenic activity for Salmonella tyPhimurium
TAIOO． Three yellow FANFT metabolites， designated as FM 1， FM 2 and FM 3， wcre present in
u血eand could be separated by polyvinylpyrrolidone column chromatography or cellulose thin layer
chromatography （TLC）． The Rf values on cellulose TLC were O．89， O．19 and O．37 （aqueous 20／．
methanol） or O．40， O．30 and O．14 （aqueous 60／6 acetic acid） for FM 1， FM 2 and FM 3， respectively．
FM 2 was identified as 2ramino－4一（5－nitro－2－furyl）thiazole （ANFT） by comparison with authentic
ANFT．
   Three rats were fed a diet containing O．1880／． FANFT for 1 week and then were injected i．p．
with ｛i4C）FANFT． The urine excreted during 24 hours was analyzed by radiochromatography．
on cellulose plates （aqueous 20／． rnethanol）． About 330／．， 300／． and less than 50／． of the radioactivity
in the urine were respectively accounted for FM 1， FM 2， and FM 3， and no （i4C）FAI FT could be
detected．． ． The cellulosc chromatQgram was．cut into 1 cm long pieces， and each piece was placed
in the center of a petri dish containing Salmonella tmphimttrium TA I OO． Only FM 2 （ANTFT） clearly
demonstrated mutagenic activity． These data suggest that ANFT may’ be’?proximate metabolite

































tJPhimurium TA 100をもちいたmutati・n testと薄層
クロマトグラフィー（以下TI・Cと略記する）を組合
わせて興味ある成績をえたので報告する，
実 験 準 備
 化学物質：FANFT，〔・4C〕FANFT， ANFT，〔・4C〕
ANFTの化学名と構造式はFig．1に示す．このうち








 Mutation Testの準備：mutation testに使用した
Salmonella卿伽％吻ηz TA l OOはカリフォルニア大学
B．N． Ames教授の好意により入手した． minimal
base agar作成のためのMinimal Broth Davisおよび
Bacto AgarはDIFqO、 Laboratory， ．（Detroit， Ohio）
より購入した．minimal top agar作成のためのし。
histidine monohydrochlorideはNutritional Biochc－
mical Co．，（Cleveland， Ohio）， BiotinはSigma Che－
mical Co．，（St． Louis， Mo．）より入手した．
 その他：TLCプレートはCHROMAGRAM sheet，
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を主としたspot mutation testを選びほぼB． N． Ames
らの方法1）に準じておこなった．すなわちminima王
base agar 10mlをプレート（10010ptilux Petri Dish










































  実験2 FANFTラット尿中代謝産物の抽出
 実験1で明らかなごとくFANFTを経口投与してい













Table 1．Spot mutation test with S， t）Phimurium TA 100















































5 pl control urine O，1 ptg FANFT／1 pt1 DMSO
   5 pt1 urine of the rat fed O．188％ FANFT diet．


























































 方法：1週間O・ 188％ FANFT dietを自由摂取して
いるラット3匹を使用した．各ラットは〔14C〕FANFT




















































Table 2．Detection of FANFT metabolites in the rat urine by TLC
Metabolites Rf values
2％ Methanol 6％ Acetic’al．ill［id
Color
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Fig． 5． Mutation test with Salmonelta ijPhimurium TA I OO of TLC fractions of




























































Metabolism of FANFT in Rats
FANFT
        deformylation
       （ formamidose ）
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